





























A Survey on the Slate Roof Houses and Villages around Ishinomaki District
Abstract
The progress report of continual survey on the manifold cultural landscapes of distribution 
and concentration of natural slate roof houses and villages are described in this report.  The 
original technique of quarrying stones and slice processing have been put in practice from 
Muromachi period and subsequently, the manufacturing campanies have made school slate 
products or roofing slate materials from Meiji period at Ogatsu town, Ishinomaki district.  The 
roofing materials were used to not only various Japanese modern architectures, for example 
Tokyo station building, but also many folk houses in the northeast district of Miyagi prefecture 
including Ishinomaki.
Now we can see a lot of properties after WWII and the land reform rather than a few of old 
things.  In addition, a lot of assets in the coast area were sharply decreased because of the Great 
East Japan Earthquake, Big Tsunami and public support system of pulling down.  Therefore, we 
have gone and confirmed the existing at the scene from coast area to inland country with the 
PDA tool and on-line GIS.
We have recognized the architectural historical geography with drawing the large and detail 
map of slate roof houses and villages.









時点では，250 ～ 300 件ほどの現存遺構を確認していたが，2014 年からの本調査研究では，
調査システムの改善を行い（図１），新たに 534 件の遺構を確認し，データベースを作成
することができた。











日付 調査者 エリア 確認地区名






2014.08.06 大沼正寛，尾形章，庄子雪菜，丹野慎 旧入谷村周辺 一区，四区，五区











2014.10.31 大沼正寛，庄子雪菜，阿部春菜，佐藤優茉 旧稲井村周辺，登米周辺 内原，高木東，三輪田上，桜小路
2014.11.28 大沼正寛，庄子雪菜，丹野慎 登米町，旧浅水村周辺 横町，城内，神ノ木，小島，巻，浅部
2014.11.29 大沼正寛，尾形章 登米町 桜小路，上町


















































図 11・12　高木・水沼のスレート民家外観 図 13・14　大須・羽坂のスレート民家外観
81石巻市におけるスレート集落調査（大沼）
れる。入谷では多くの亀甲葺きの棟がみられたが，これらは職人技術の共通性によるもの
とみられる。すなわち，技術者の歴史解明が必要であることに帰着する。
表２　視認調査物件 534 件の内訳（用途＋葺き方－屋根形状のクロス集計）
５　まとめにかえて
　石巻周辺の天然スレート民家・集落を広域に調査することにより，その分布状況，用途，
屋根形態，構えや意匠の特徴といった実態が明らかになってきた。遺構の多くは昭和期の
ものであり，いわば昭和の文化的景観として，国内に比類のない特徴的な住文化を体現し
ていると考えらえる。天然スレート民家が一体的に残る集落，一部に残る集落，全体的に
変容した集落と多様であり，これら当地方一円が広域文化的景観を形成しているというこ
ともできるだろう。
　当該遺構の歴史地理解明は道半ばであり，今後も継続していく所存であるが，この種の
宝探しのような調査研究に，非常に能動的に関わってくれた学生諸氏に心から御礼を述べ
つつ，今後は以降の広域活用保全にも考察を寄せていきたい。
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